















In order for multinational teams to function effectively, it is important to understand the “culture indicators” of 
individual team members that are the source of their diversity. By combining its “culture indicators” and facing its 
members, the team may be able to overcome the confusion of cultural differences and bring out team performance.
In this research, through PBL (Project-Based Learning) experiment of multinational teams in university seminars, 
the diversity of multinational teams is quantitatively measured with “culture indicators”, and the context at the project 
stage is qualitatively interpreted. We measured quantitatively how it affects the “performance indicators”. Using the 
culture map (Mayer, 2014) as the “culture indicators” and the team performance measurement (Michael, 1997) as the 
“performance indicators”, the hypothesis model was established and verifi ed qualitatively.
By using these two indicators, we were able to visualize the situation of multinational teams at each stage of 
crosscultural adaptation. From PBL’s perspective of experiencing “diversity” and “inclusion”, meaningful achievements 
were recognized.















数は 2015年に 1,974万人，2016年に 2,403万人，2017年に 2,869万人，2018年に 3,119万人となり，2019
年 9月までの累計値も 2,441万人と前年同期を上回っている（日本政府観光局，2019）。日本政府の訪日外











図 1　Three Levels of Uniqueness in Mental Programming
（出所：Hofstede, Minkov, 1991）




































































































1. This team accomplished
2. This team accomplishes its objective
3. This team meets the requirement set for it
4. This team fulfi l its mission








2. Clear objectives and purpose
3. Openness, trust, confrontation and confl ict resolution
4. Cooperation, support, interpersonal communication
    and relationships
5. Individual and team learning and development
6. Sound inter-group relations and communications
7. Appropriate management/leadership
8. Sound team procedure and regular review
9. Output, performance, quality and accountability
10. Morale
11. Empowerment
12. Change, Creativity and challenging the status quo







1. Strategic effectiveness of a team




表 1　チームの performanceと effectivenessを測る指標と数量化に関する先行研究
（出所：Michael, 1997; Zellmer, 2006; Allam, 2007; Haas, 2010）





















（3 ）調査対象：プロジェクトメンバーである多国籍チームの学生 7名［日本 2（J1，J2），ベトナム 2（V1，
V2），ネパール 1（N），中国 1（C），タイ 1（T）］＋教員１名（P）
（4）調査期間：2018年 10月 18日（木）～ 2018年 12月 19日（水）
３．３　本研究の調査手法
（1 ）図 6の多国籍チーム PBLパフォーマンス仮説モデルより，チームメンバーそれぞれの文化の指標を測
定するために表 2の質問紙を使用した。尺度は 5段階のリッカート尺度を使用した。



















④ プレゼン大会の 7日前に，Pは J1から発表者も決まっていない現状の事実からプロジェクトが危機に
直面しているという報告を受ける。


















図 9のカルチャーマップからは，ネパール人 Nと日本人 J2はトップダウンを求めているのに対し，日本
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